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La caraclcristique
essentielle de I'hydrologie des cavemes est sa
{Jariabilite; directement influencees par Ie regime des eaux meteoriques,
les collections d'eaux souterraines, norrnalement peuplees d'animaux
aquatiques, varient dans I'espace et dans Ie temps, qu'elles soient
courantes ou stagnantes; souvent meme, elles s'assechent totalement.
Ce phenomene n'est pas sans poser des problemes a la faune, qui
doit ainsi supporter periodiquement
une exondation
parfois fort
longue, entre deux remplissages de son biotope normal; et l'on doit
se demander de quelle maniere les biotes aquatiques reagissent alors a
cet evenement. On sait, par exernple, que les Crustaces Amphipodes
du genre iVipharglls s'enfouissent, lors du retrait des eaux, dans les
galeries qu'ils ont creusees au sein du limon argileux et qu'ils attendent,
dans ces espaces confines oil la dessication cst tres lente et l'atmosphere saturee de yapeur d'eau, Ie retour de l'element liquide audessus de I'QI'ifice du terrier (Ginet, 1955; 1960, 1 partie, VI I); ils
reprennent alors aussitot leur activite norrnale.
Dans la grotte de La Balme (dep. de l'Isere - France) existe un petit
gour limoneux dont Ie remplissage ne dure en moyenne que quelques
semaines par an; cette flaque est alors peuplee par une faunule
dull{aquicole hypogee, dont Ie principal representant
est un petit
Planariide, Fonticola (Atrioplanaria)
notadena (de Beauchamp) 1937.
Ce Turbellarie TricJade etant un animal foncierement aquatique, il
etait utile de rechercher pourquoi et comment, des Ie retour de I'eau
dans Ie gour, la population
retrouye sa densite et son actiyite
hahituelles.
0

I. Ecologic de P. notadcna

r --Systernatiqlle

dans la grotto de I,a Hahne

et biogeographie

de l'espece

Decrite d'abord par de Beauchamp avec un nom generique particulier (g. Atrioplanaria),
cette espece « a. mccurs troglophiles» a ete
1) Laboraloire de Zoologie Generale de la Faculte des Sciences de Lyon.
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ensuite incluse par ce meme auteur dans Ie grand genre Fonticola
Komarek; clle conserve neanmoins un rang subgenerique special (de
Beauchamp,
1949,1961).
II s'agit d'une petite planaire d'aspect
filiforme; les individus normalement developpes atteignent 10 a 12 mill.
de longueur pour une largeur d'environ 1 mIll. SOliSun faible grossissement, on distingue aisement les deux petites cornes cephaliques, en
aJ'J'iere desquelles sont placees deux minuscules taches oculaires tres
I'approchees l'une de l'autre sur l'axe de symetrie de l'anirnal; pharynx
et gonopore sont situes tres en arriere du COI'PS(fig. J). On trouvera
les details anatorniques interessant la systematique dans les travaux
de de Beauchamp deja cites.
F. rlUtadena est connue actuellement, outre la grotte de La Balme,
dans deux autres stations fran9aises, etroiternent liees au domaine
phreatique (source dans line colline mollassique it Tresserve [Savoie];
en Alsace, «dans une flaque d'lIn bras mort de la Brllche [riv.])~
provenant de la nappe souteJ'J'aine, et dans (qme fla([ue d'eau de la
fort'\t de Neuhof au Sud de Strasbollrg)~ [de l3eallchamp, 1937]). En
considerant
ces dernieres stations, F. notadena doit pouvoir etre
tenue comme une espece habitant les eaux interstitielles,
domaine
dont on sait qu'il heberge frequemment des representants de la faune
caver'nicole (?lIestrov, J962; Ginet et David, 1963; etc ... ). Jl serait
utile de rechercheI' avec assiduite si Ie sous-sol des terrains surmontant
la grotte de La Bahne n'abriterait
pas des colonies de F. notadena, malgre les resultats
negatifs de quelques prospections dans les sources voisines, efTectuees jllsque la. Dans cette hypothese, Ie gour
(" .::.
temporaire olr on les trouve actllellernent a La Balrne,
simple exutoire du domaine interstitiel, ne serait pas
leur habitat originel rnais representerait
un biotope
accidentel, olr les individus subsistent en supportant
la ])('ecarite de l'environnernent
aquatique grace aux
D :.:;.
rnoyens qui sont decrits dans ce tra \'ail.
2° - Biotope

(planche J)

La flaqlle d'eau lemporaire olr vivent ces Planaires
dans la grotte etudiee est un gOllI', situe au flanc d'lIn
volumineux bloc de calcite aeLive (Ie «Massif Central ),);
cette concretion repose Sill' Ie grand eboulis, qui con-

Fig. 1. Morphologic de Fonticola (It trioplanaria)
/lo/adella
(d'apres de Beauchamp, 1961). Longueur: 10 a 12 mm.
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stitue Ie sol tres incline d'une yaste salle, appelee la «Grande COllpole»
et reliee au dehors par une importante
galerie d'entree
(Ginet, 1952).
La surface de ce go 111', de forme aUongee, est voisine de 2 m.2; la
pro fond eur de l'eau, toujolll's tres calme, ne depasse guere une dizaine
de centimetres;
Ie fond du golll' est plat; il est constitlle
par un depot
de limon argileux epais de 5 a 20 cm., sur soubassement
de calcite
homogene. Ce limon est un melange oil predomine I'argile, dans laquelle
sont noyes de nombreux
petits gra viers calcaires; des detritus naturels
varies jonchent
la surface du limon - guano, ossements de Cheiropteres,
debris d' I nsectes, etc ... - auxquels s'adjoignent
les residus organiques
divers abandonnes
par les LOlII'isLes passant a proximiLe.
PendanL les saisons humides,
l'eau lIleteorique
finiL par Lrayerser
Ie banc calcaire, epais d'une cenLaine de metres, formant
Ie plafond
crevasse de la «Grande COllpole»; eUe suinLe aIOI's de la vo{ite et un
faible ruissellement
tombe en chute libre d'environ
quinze metres Sill'
la surface superieure,
plane, du «~lassif Centra!»; eUe s'ecoule ensuite
dans Ie gour des Planaires
situe en contrebas;
Ie slll'plus se perd par
debordement
dans l'ebOldis sous-jacent;
Ie debiL maximum
atLeint
une vingtaine
de liLres {I l'helll'e. Lorsque l'alimenLaLion
se reduit, a la
lin des periodes
pIli vie uses, I'evapor'ation
entraine
un assechement
assez prompt
du bassin:
la «Grande
Coupole» de la Bahne faiL en
eIfet partie d'une zone assez \-oisine dll dehors, et sllbit de ce fait les
yariaLions climatiques
exLernes, quoique fort aLtenuees. TemperaLure,
degre hygromeLrique,
courants
d'air ont donc un regime yariable
(GineL, 1951), qui dirrcre du yeritable
clirnat hypoge (dont la stabilite
est classiquement
eonnue) et motive eeL asseehement
rapide du gour.
La planche 3 montre,
PO\ll' les annees oir ont ete pratiqllees
des
obser'vations
suivies dans la grotte de La 13alme, les pel'iodes eL les
durees de remplissage
de ce bassin.
T)'ocLobre 19!19 a No\-embre 1950 (13 mois), !'eau fuL presenLe dlll'anL
en viron llllit semaines
reparties
sur deux saisons. L'ete plu vieux de
19(02) a entl'Uine la presence cl'eau dans Ie golll' des la fill d'OcLobre
1960 juscIu'a la fin de .Janvier 19GI; I'Cte 19G1, se(3), 1'alltomne et
l'hiver
qui lui sueeedcrent,
moderement
humides'),
ne permirenL
Ie
remplissage
suiyanL,
qu'a partir
de Mars 1962 eL pOIII' quelques
semaines seulemenL: done, de .JlIiUet 1960 a Mai 1962 (22 rnois), iIIl'y
euL de 1'eau dans Ie bassin des Planaires que pendant un LoLald'environ
Hautelll's des pluies it la slation mctcorologique
d'Ambcrieu-en-Bugey:
2) de JuilleL it Oclobre '1960 inclus: 800 mm.,
3) de ,Juillel it Oclobre '196'1 inclus: 352,r. mm.,
4) de Noyembre '196'1 it Fevrier 1962 inclus: {II a,2 mm.
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de pillS d'llne

11 resulLe de ces observations:
1. que la dllree de remplissage du gour ne depasse pas deux
mois par annee de pluviosiLe normale;

a

LI'ois

2. que les periodes de remplissage, smtout hivernales, sont cependant
variables d'une annee h I'autre; elles dependent
des conditions
meLeorologiques du moment.
Les temperaLuref? de I'eau varient assez peu (planche 3) et s'echelonnent enLre + 10°,5 C. et + 13°,2C. pour les annees d'observations
menLionnees; lors des periodes sans eau, la temperature
du limon
montre une variation plus considerable, les val ems relevees s'eLageant
entre + lO°,OC. (8-2-62) et + 17°,5C. (16-9-62).
3° - Biocenose
L'etude, faiLe sur place ou au LaboraLoire, de la faune associee h
Fonticola notadena dans ce gour, a fourni les elements suivants, qui
apparLiennenL pom la phlparL au groupe des Vel's (del,. .J. JugeL):
- Pro to

Z0

a ire s: quelques Flagelles sur Ie guano de CheiropLeres.

- Nematodes:
Plectidae: (g. Plectlls Bastian) Plectlls sp.;
Tripylidae.' (g. Tripyla BasLian) Tripyla sp.;
M ononchidae: M OnOI/Chll<;macrostoma Bastian;
M ylol/chlllll<; sigmatlll'lls (Cobb);
Dorylaimidae:
Elldorylairnlls obtllsicalldatlls (Bastian);
- OligocheLes:
A elosomatidae: Aelosoma hemprichi Ehrenberg;
Enchytraeidae:
(g. Enchytraells II enle) Enchytraell<; sp.;
II aplotaxidae: (g. Pelodrilll<; Beddard) ? Pelodrilils sp.;
Lllmbricidae: gen. sp., immatures;
Eiseniella tetraedra" f. typica (Savigny);
Allolobophora rasea, f. typica (Savigny)
rosea Say.

Eisenia

- OsLracodes:
1 individu (? g. Cypris).
CeLte liste complete nos connaissances sur la faune hypogee de la
region sud-jmassienne
(Ginet, 1952, 1961); ces especes sont a peu
pres toutes des formes cosmopolites, aquatiques et terri coles ; eUes ne
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semblen t pas avoir de vocation particuliere pour l'habitat strictement
cavernicole et sont repandues dans Ie sol humide ou les limons immerges de la surface. Elles n'en presentent pas moins un interet ecologique
evident pour F. notadena, dont Ie regime carnivore l'entraine a se
nourrir aux depens de sa biocenose; il est facile de Ie constater en
fournissant les elevages en individlls d'Eisenia rosea, qui sont en peu
de temps absorh6s par les Planaires dont Ie systeme digestif se teinte
alors temporairement
en rose.
IT. IUo<IaIites <Iu repeuplement dc son habitat par P. nota<Iena :tprcs
les periodes de sccheresse
1,orsque Ie gour est vide de son eau, aucllne forme aquatique n'y
est plus decelable; Ie limon conserve longtemps une certaine plasticite,
puis, la dessication s'accentuant,
sa surface se craquele, devient parfois meme pulverulente.
1,e biotope fait alors partie integrante du
domaine terrestre; il est envahi pal' la faune aerienne: Cloportes,
Myriapodes, Blaps prospectent
I'endroit it la recherche de debris
alimentaires. Mais des Ie retour de I'eau, on peut cons tater dans Ie
gour la p,'esence p,'esqlle immediate et contimlClle de Planaires errant
sur Ie fond limonellx; on peut ainsi observer en general une dizaine
d'individlls it la fois, glissant 9a et la it lme vitesse relativement rapide
(un centimetre par seconde pour les plus veloces)5).
Deux hypotheses peuvent etre envisagees pour expliquer Ie repeuplement de la nappe d'eau par les Planaires apres une longue periode de
secheresse:
- Les individus y sont-ils entraines, lars du retour de l'eau d'infiltration, depuis les fentes du sol au-dessus de la cavite, qui seraient leur
habitat normal? En ce cas, it chaque assechement corresponc!rait la
mort de la population aquatique preexistante.
- Les Planaires se maintiennent-elles
sur place pendant tOllte la
duree du manque d'eau, grace it une forme de resistance non directement visible?
ZO - l/ypothese d'nli repenplement par l'ean d'in(iltration
Quoique aleatoire, il cause des risques que pellt presenter, pour des
animaux aussi fragiles que les Planaires, une chute libre de quinze
metres se terminant en eclaboussures sur un bloc de calcaire, iJ etait
logique d'envisager la possibilite d'un tel repeuplement periodique de
5) Le 1-3-50 a ete notee Ia presence simultanee

d'une trentaine de
dont un bon nombre etait engage a I'interieur du cadavre
d'une larve c1'Insecte epige, qui leur servait de pature.
F. no/adelia,
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la flaque; la non-justification
de cetLe hypoLhese a ete facile it demontrer: des recipients, places sous les suintemenLs alimenLant Ie
bassin, n'onL pas permis de constater, dans I'eau ainsi recueiIlie, la
presence de quelconques animaux aquatiques; cetLe operation fut praLiquee it deux reprises (Decernbre 1960 it Mars 1961; OcLobre 1961 it
~lars1962); elle s'est soldee dans les deux cas par un resu1Lat negaLif.
2° - Slu'vie in situ
La demonstration de ceLte hypoLhese, qui s'est relevee feconde au
conLraire de la precedente, fut egalemenL assez aisee: il suffisait de
reproduire au laboratoire, it petite echelle, Ie fonctionnelllenL 11ydrologique naLurel du gour de la grotte. En ce but, plusieurs Planaires
onL ete placees dans des coupelles en verre, pleines d'eau (Y4 1.), au
fond garni d'une couche d'argile epaisse de 2 cm. L'ensemble a etc
enLrepose dans un chambre climaLisee it temperature
con venable
(+ 10°,5 C.); I'evaporation de l'eau a etc ralenLie par llIle obLuraLion
partielle du recipient, de fagon it ce qu'elle ne soit toLale qu'au bout
d'une dizaine de jom's. Aprcs 60 eL 90 jours d'asscchement compleL,
Ie rem plissage des coupelles a permis de consLaLer aussit6L Ia survie des
Planaires. Cinq individus onL eLe soumis it ceLLe experience preliminaire; 3 survecurenL, 2 perirenL, vraisemblablement
par suiLe de la
dessicaLion Lrop poussee de I'argile (cf. infra).
La preuve experimenLale etanL ainsi l'aiLe que F. notadena est
capable de supporLer Slll' place l'asscchement de son milieu, il reste a
rnonLrer que c'esL bien Ie cas dans Ie dornaine nature1. Pour s'en
assurer, il suffiL de rernplir d'eau la flaque dans la grotte de La Balme,
durant la periode 01'1 elle esL it sec. De 30 it liO litres d'eau, preleves dans
Ie lac permanenL (Ginet, 1952) permeLLenL ainsi de la reconsLituer Lrcs
LemporairemenL (au bout de 2 it 3 heures l'eau s'esL enticremenL
infiltree dans Ie limon et a de nouveau disparu). A chacune de Ii remises
en eau ainsi efl'ecLuees, et au hout de ~ it I 11eure, quelques Ii. notadena
sonL apparues sortanL des fentes du limon, auparavant asseche (11-3-61 :
6 individus; 17-10-61: 9; 28-12-61: Ii; 31-1-62: 10).
l! esL ainsi indeniable que la survie des Planaires s'ell'ecLue bien
place, et que ces anirnaux aLtendent au sein du limon argileux
retour periodique de l'eau.
II I. Cornpol'tcmlJnt

des indi"idus

SUI'

Ie

cxoIHi6s

Les experiences pratiquees au Iaboratoire pour voir sous quelle
forme les Planaires subsistent pendant I'asscchement de leur domaine
ant ete conduites, comme celIe precedemment decrite, dans une am-
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biance climatique aussi voisine que possible de cel1e de la grotte
d'origine (temperature stable: 10°,5 C.; evaporation lenle; courants
d'air tres faibles; obscurite permanente). Les individus ont ete deposes
soit dans des aquariums plats verticaux6), soit dans des crislal1isoirs
en verre, au fond tapisse d'une tres mince « '1 mm.) couche d'argile
de grolte; 1'eau utilisee elait Ie plus souvenl celie du biotope d'origine
des individus.

r - Localisation

des indif,Jidus; duree de surf,Jie

a) Lorsqu'el1es en ont la possibilite (aquarium plat), au momenl ou
commence it baisser Ie niveall de 1'eau par suite de I'evaporation, les
Planaires profilent des ilTegulariles de la smface argileuse du fond
et s'insinuent dans de petites excavations preexistanles.
II est bien
entendu qu'a aucun moment elles ne crellsenl aclivement ni n'amenagenl ces ahris. Lorsque, 1'evaporation se poursuivanl,
Ie niveau'
d'eau libre s'abaisse au-dessolls de ces 10geLtes naturel1es, les Planaires
ne quittent pas lem abri pom suivre ]'eau.
b) Quand la smface de l'aJ'gile ne se prete pas a une le]]e mise a
1'abri, les individus restent simplement a la smface du limon asseche
(planche 2; '1).
Dans les deux cas, apres disparition complele de l'eau liquide a
leur contact immediat, les individus cessent tout deplacement;
ils
semblent peu it peu se condenser SUI'eux-memes jusqu'it prendre une
forme ovoide, de coulellr blanc nacre - lem plus grande dimension
avoisine 2 it 3 mm. II n'est plus possible d'y reconnaitre les details
morphologiques
de l'individu en activite. Aucune observation ne
pennel de penseI' que I'animal s'enferme dans une qllelconque
enveloppe muqueuse, contrairement
it ce qui se passe pour d'autres
Fonticola placees dans une situation analogue (Sekera, '1909; de Beauchamp, 1932; etc ... ). Les Planaires subsistent ainsi, en vie ralentie,
parfaitement
immobiles, directement it I'air, en attente du retour
de I'eau.
La duree maximum de survie experirnentee a ele de G Inois, et I'on
sait que dans Ie domaine natmel, celte vie hoI'S de I'eall peut depasser
'1 an. Lorsqlle les recipients sont de nouveau remplis d'eau, les indi6) Constitues par deux plaques de verre (20x 10 cm.), maintenues separ6es
l'une de I'autre par 2 ou 3 mm. (ill'aide de cales en bois et de pinces d'acier),
mastiquees et placees verticalemen t sur un socle en bois. Le bas de cet
aquarium tres plat est rempli d'argile, dont la surface dessine une concavite
irreguliere remplie d'eau, oil baignent les Planaires. La minceur de I'habitat
ella
transparence
des parois permellenl
de suivre en permanence
les
individus.
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vidus preexistants
retrouvent
leur morphologic
et leur activite habituelles dans un delai tres bref (30 secondes a 15 minutes)
et, si elles
en ont la possibilite,
les Planaires
se nourrissent
aussitOl.

2° - Multiplication

aseXllce

Parmi les 23 Planaires
ainsi experimentees,
qui SUITeClll'ent aux
essais (dans ce nombre ne sont pas comptes les individus
qui fllrent
sacrifies dans d'autres buts - c/o infra) il est
remarquer
que 1/1 d'entre
elles se multiplierent,
au CO\ll'S de la periode exondee,
pal' di\'ision
spontanee
de I'indi\'idu
initial en 3 ou 4 individns-fils.
Ce phenomene
ne semble pas different
de la reproduction
asexuee
classiquement
connue chez certains
TI'iclades paludicoles
(de Beauchamp, 1961). Ce meme autellJ' a d'aillellJ's donne une description
de
ce type de multiplication
pour les F. twtadenll de ses elevages.
Dans
Ie cas present,
la division spontanee
semble etre declanchee
parIes
conditions
d'cnvironnernent
temporairemcnt
anol'males,
et I'on peut
considercr
quc la fragmentation
de I'individn
initial cst consecutivc
aux remaniements
anatomiques
qui sc produisent
vraisemblablerncnt
pcndantla
periode de vie latcnte aeriennc: dcs rcchcrches histologiqucs
ulterieurcs
]lCl'mettront
d'en preciseI' les rnodalites.

a

Quoiqu'il

en soit, lors de la rcmisc

en eau, il pcut

U1Tivcr quc:

a) il n'y a pas eu division de l'individu
initial;
celui-ci presente
alars une taille d'adulte
normal,
avcc pharynx
et gonopore
tres
visiblcs, montrant
son etat sexue vraisemblablc
(planchc 2; 2);
b) la fragmentation
ct la regenel'ation
dcs individlls-fils
sont completes; cn cc cas, Ics Planaires ont unc morphologic
norll1ale, bien que
de petitc taillc (5 nUll. env.); elles sont asexuecs.
c) la fragmcntation
a en lieu, rnais la regeneration
consecuti\"C est
incomplete;
Ics indi vid us resultant son t aIOl'S di fl'ormcs- quoiq u' acti fs -;
ils ache vent lcur regeneration
apres la remisc en can (planchc 2; 3,4).
Ces obscrvations
montrent
donc quc Ie phenomene
de di\'ision
spontanec
s'apparente
chez F. notadcna a une at'chitotttic, puisque la
regeneration
succede ;1 la coupme
du corps.

TV. Caraetcristil1l1es

1111

miliell

IIccessaires

iJ la sllrvie

II apparut d'cmblee que Ie succes ou I'echec des experiences
e/Iecluees
pour etudier la smvie dcs Planaires
exondees, 6taient consecutifs
surtout au plus ou moins gl'and dessechement
du substrat
argileux.
Des
observations
pOllr preciseI' ce point ont donc ete faites tant au laboratoire que dans Ie domaine natmel;
Ie degre d 'assechement
du limon a
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ete apprecie
en determinant,
au terme
de chaque
experience,
la
quantite
d'eall residuelle
presente
a ce moment
dans ]'argile.
Pour
cela, on pese quelques
centimetres-cubes
de ceLLe matiere
prelevee
dans Ie recipient,
on passe dans !'etuve
(I dessication
(120°) jusqu'a
poids constant;
la di/Terence
donne Ie poids d'eau
contenu
dans
!'echantillon
initial,
que I'on calcule ensuite pom 100 grammes
de
limon sec.

r -A

/l

laboraloire:

Les resultats

de ces experiences
Tableau

sont

resumes

dans

Ie tableau

1.

1

Survie eL mortaliLe de Ii. no/adena cxondees, cn foncLion dc la Lencur cn eau
residuelle du limon argilcux
Hemisc cn eau finale
Nombrc initial
d'individus

nombre d'inclividus
survivants

2
B
3

5

morts

tcncur cn eau
du limon (g. 'Yo)

I
2

50

:1

20
207)
18
17
15
II.
10

33
3
I,

1

3
4
5

On constanLe
que la mOI'La!iLe est totale pOllr des Leneurs en eau
inferiemes
(I 18%, eL qu'elle est mille pom les taux superiellrs
it 20%:
ceLte Lenem de I'eau residuelle
imhibant
Ie sllbsLmL argileux
peut
done ctre consideree
comme Ie seuil inf6riem
de 16Lhalite pom les
F. noladena placees en milieu aerien.
Par' suite du Lrop faible nombre de donnees objecLives, il n'est pas
Lenu compte
dans ce Lravail de I'in/luence
probable
de la "ilesse
d'asscchemenl du limon; il semble en elfet que ce facLem enLre egalement en ligne de compte7).
7) 3 Planaires, inLroduiLes dans un crisLallisoir plein d'eau Ie 17-11-61
HaienL exondees Ie 24-11-61;
Ie limon renfermait 1,8 % d'eau Ie 1-12-61 eL
20% Ie 5-12, soiL une evaporaLion cle 28% en I, jours. Aucun inclividu ne
survecu t iJ. ceL assechemen Lrapide; il esL vraisemblable qu'est alors intervenu
Ie racLeur "vilesse" qui, clans LouLes les autrcs cxperiences, rut plus lent.
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2° - Dans Ie domaine naturel:
II convient maintenant
de connaitre si Ie resultat precedent est
compatible avec les teneurs en eau residuelle du limon dans Ie domaine
naturel. Des prelcvements ant donc ete faits en ce but dans la grotte
de La BalIne, pendant la periode d'assechement du gaur en 1961/1962
(tableau 2).
L'examen

de ce tableau permet de constater

les faits suivants:

1° - il y a une augmentation de l'eau residuelle en all ant de la surface
yers Ie fond du limon;
2° - saul' en 1\out, Ie limon, meme superficiel, montre constarnment
une teneur en eau compatible avec la sur'vie des individus, determinee
experimentalement
(~ 20%);
3° - Ia surface du limon yoit son hUIlliditc residuelle augmenter en
automne pal' rapport it la teneur estiyale, yraisemblablement
par suite
de l'augmentation
saisonniere de I'humidite atmospherique ambiante
(GineL,1951).
Tableau 2
Teneur en eau ('Elsiduelleimbibantle limon argileux du biotope de F. no/adena
pendant une peri ode d'assechement (fin du remplissage naturel precedent:
debut Fevrier (961)
Prelevemen t
date
:30-6-61

profondeur
(ern.)

o a 1,5
a3
I, a 6
8a 9
oa3
7a 8
o a. ')_
o it 2
oa2
o il 2
2

10-8-61
17-10-61
29-10-61
28-12-61
31-1-62

I

poids
(g.)

27/.
9/.
5
5
10

Teneur en eau
residuelle
(g. % Jloids sec)
26
28
28
28

Date des remises
en eau artilieielles
(aJlresprelevernent)
1.-3-61

18

11

5
5
1,55
8,75

32

17-10-61

25
:15
35

28-12-61
31-1-62

Ii ° - les remises en eau artificielles pratiquees entre tern ps, par suite
du faible volume d'eau liquide utilise et de sa rap ide disparition,
n'ont que peu perturbe Ie biotope; Ie 29-10-61, 12 jaurs aprcs une
telle opcration, Ie limon superficiel a en eITet une teneur en eau plus
faihle que lors de la mesure precedente (17-10-61), qui avait ete l'aite
avant Ie rell1plissage du gaul'.
Ces resultats confirment donc les valeurs trouvees au laboratoire et
mantrent que les F. notadena peuvent constamment trouver dans Ie
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limon une teneur en eau suffisant it assurer leur survie, d'autant plus
qu'elles auront la possibilite de penetrer au sein du sediment grace aux
fissures et autres irregularites de cette matiere heterogene.
3° - Role dll limon argilellx:
D'apres ce qui precede, il se degage I'idee que ce n'est pas tan I, Ie
limon argileux en lui-meme, mais plutot Ie fait que cette matiere est
hygroscopique, qui est Ie caractere necessaire pour ass mer la slll'vie
des Planaires exondees.
On peut, pour Ie montrer, ell\'isager de rem placer ce substrat
natmel par une substance artificieIIe presentant une propriete analogue
d'imbibition,
sans montrer aucune des autres caracteristiqlles
du
limon argileux: Ie simple papier-filtre, par exemple, remplit cette
condition. Quelques F. notadena ont donc ete introduites dans des
cristallisoirs pleins d'eau, donI, Ie fond etait revetu d'une epaisseur de
2 a 3 mm. de papier-filtre banal. Apres evaporation totale de l'eau
liquide, les Planaires se sont comportees de la meme fayon qu'en
presence de limon: meme immobilisation, merne morphologie, mome
absence de kyste, meme tendance a la fragmentation du corps (planche
2; 5). Apres un temps plus ou mains long, la slll'vie de ces Planaires
a ete constatee en replayant ces individus dans des verres de montre
remplis d'eau, en mome temps qu'etait determinee par pesee difTerentielle la teneur en eau residuelle du papier-filtre: 3 essais de ce genre
furent pratiques, 2 furent positifs, Ie 3° fut negatif (tableau 3), sans
qu'il soil, possible de trollver une cause it cet echec.
Tableau 3
Survie de F. notadena exondees sur substrat hygroscopique artificiel
N°

essai
I

2
3

Nombre
d'individlls
initial
2
2
il

Dale
d'exondation

DUJ'(~e
to laic
de
l'exondation

Nombre
d'individus
survivanls

Tenellr en
eau finale du
papier-filtre

23-10-61
20-11-61
2il-2-62

17 jours
8 jours
20 jours

2
2
0

48%
33%
/,0%

Conclusion
11 ressort de ces experiences que F. notadena peut vivre hoI'S de
l'eau, mais non sans eau. En eITel" cette Planaire, foncierement
aquatique, cst bien capable de supporter, dans son biotope natmel,
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d'etre priyee de tout element liqllide; mais sa sllI'vie est conditionnee
par la presence du limon aJ'gileux. Cette matiere, grflce [l son hygrometricite, joue Ie role d'un frein limitant I'assechement ambiant et
creant localement llTl microclimat aericn sllffisammcnt humidc, SIlI'tOllt si les anirnaux - et cel'l parait ctre constant dans la grotte de
La Hahnc - ont la possibilite de s'insinuer dans les fentes all seiil de
la massc al'giJeuse, oil elles trouvent, en outre, une protection contre
les predatellI's tel'l'estres envahissant alors leUI' biotope.
Ainsi s'affirme, line fois enc()J'e, I'interct ecologique certain dll limon
argileux des cavernes, dont I'utilite biologique est connlle SOliS de
mllltiples aspects (Cinet, H)55; Counot, 1960).
Il est logique de supposeI' quc, dans la grotte de La 13alme, Ie
peuplement initial du gour Oil les Planaires sont actllellement etroitement localisees, s'est erl'ectlle II lin moment oil cette cayite pl'escntait
un regime hydrologi(pw dilTeren t de son regimc actue!. De nos jollI's
en efl'et, ce biotope est tout a fait isole, all sein d'llIl dornaine terrestre
a climat yariable, loin de tOllte circlllation active, et Ie repeuplement
ne peut, normalement, se faire par les suintements temporaires qlli
alimentent cc bassin. Cette colonie de F. noladena a donc pu survivre
grl1ce aux conditions locales fayorables, consistant essentiellement
dans la presence d'un depot de limon argileux; ses qualites hygroscopiqlles permettent allx Planaires de supporter sans malla precarite
de leUI' biotope aquatique nOl'ma!.
Dans l'etat actueI de nos recherches, il parait impropre de parler, a
propos de cettc SlIrvie, d'un «enkystement» au sens Oil I'entendent,
entre autres auteUl's, Sekera (1909) 011 de Beauchamp (1932) a propos
de F. villa, puisque la presence d'une enveloppe autollr des individus
exondes n'a jamais pll etre constatce. II n'en reste pas moins vrai
qu'cn apparence, la situation des F.I/oladena
en milieu acrien cst
analogue a un tel enkystement, et l'on peut alors faire notre la conclusion de Chi Id (1913) au sujet de Pial/aria velala: (da Planaire ne
s'enkyste pas specialernent parce <[n'eIle vit dans des pieces d'eau
lemporail'es, elle pellt viyre dans ces pieces d'eau paree qn'elle peut
s'enkysteJ') ou, pour F. noladena, parce <[u'eIle trollve sur place line
ambiance nccessaire et suffisanle pOIII' sa sllI'vie; celle-ci s'efl'ectue all
prix d'une vie Iatente, pendant laquelle la Planaire subit des reman iements qlli peuyent en trainer une multiplication ascxuee, dont il reste
a definir les modalites histologiques.

Speleology

I

215

Ginet, Puglisi
HESUME

Pendant plusielll's rnois chaque an nee, les Planaires aquatiques
(I". natadena) peuplant un petit golll' isole dans la grotle de La Hahne, sont soumises
a un assechement cornplet de Ieill' biotope; elles supportent sur place ce
manque d'eau, en vivanL ilI'eLaL latenL au sein du limon argileux qui, grace
a ses qualiLes hygroscopiques, entreLienL consLarnrnenL au voisinage des
individus une hurnidite superieure au minimum necessaire a leur slll'vie
(~ 20%). PendanL cetle periode, les Planaires peuvent cLre siege d'une
division sponLanee permettanL Ieill' multiplicaLion asexuee.
S U III III A r{ y
During several months each year, aquatic planarians
(F. natadena) inhabiting a small, isola Led rims Lone pool in the cave of La Balme are subjecLed to compleLe drying 01" Lheir hioLope. The worms sUl'vive this lack
of water in situ by existing in a do('rnanL staLe wiLhin the clay. Because of
i Ls hygroscopic properties, Lhe clay maintains around Lhem a higher degree
of humidity than Lhe 20% required for their survival. During Lhe droughL,
the planarians may undergo spontaneous divisions resulting in their asexual
multiplication.
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EXPLICATIONS

DES

PLANCII

PLAN C II E 1,7 (I) Biotope

ES

li7 (1)-/,9

(3)

de F01!ticola notade1!a

1. Vue generale de la (,Grande Coupole,) dans la grotte de La Balme
(Iscre), prise d'une plateforme superieure situee a quelques metres so us la
voute. a: vcrs l'exlerieur
(a environ 100 m. par la (,Galerie d'Entree,});
b: Ie (,Massif Centra!» (vu de dessus); c: gour de F. 1!otade1!a (Ie personnage
a droite pennet d'apprecier les dimensions); d: recipients destines iJ. colle etcI'
Ie suintement tombant de la vo\ite (c/. Ie texte).
2. Vue rapprochee du gour limoneux (a) h6bergeant F. 1!otade1!a; l'escalier
(b) donne I'echelle des dimensions; c: niveau maximum de I'eau (ici absente).

PLANC

H E t.8 (2)

1. Un individu de F01!ticola 1!otade1!a (cercle nair) en vic ralentie aericnne
sur substrat argileux; une portion du limon a ete enlevee autour de l'individu; sa fissuration
donne une idee de son dessechement.
On apel'/;oit
distinctement
la division encore incomplete, en trois parties, de l'individu
ini tial.
2. F. notade1!a apres remplissage de son recipient au terme d'une periode
d'assechement
(aquarium
vertical plat); a: surface de I'eau; b: limon
argileux; c: lobes cephaliques;
g: gonopore. Cet individu n'a pas subi de
fragmentation
et presente done un aspect et une taille normaux d'adulte.
3. et Ii.: individu issu de la fragmentation
d'une Planaire, au moment de
la remise en eau du recipient; la regeneration cst encore incomplete; l'animal
est difl'orme, quoiqu'actif,
ce que montrent ces deux cliches pris il quelques
secondes d'intervalle.
a: tete; b: pharynx; c: region postcrieure.
5. F. 1!otadena exondee SUI' un fragment de papier-filtre humidc.
enveloppe muqueuse n'est decelable autour de I'individu, contracte
meme et totalement immobile.
Le trait place

a cote

Aucune
sur lui-

de chaque chi/fre represen te:

-0,5 cm. pour les cliches 1 et 2;
-0,2 em. pour les cliches 3, I, et 5.
Photographies

C. Saintemarie.
PLANCHE

1,9 (3)

P(;riodes de remplissage (trait noir epais) et d'assechement
(trait blanc
epais) du biotope de F. notadena a La I3alrne, pendant 5 annees d'observations; temperatures relevees (cau ou limon exonde; degres centigrades).
Le tiret indique I'absence d'observation
continue.
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